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  1） Thirteen hypogonadisms androgen were treated with mesterolone， an oral preparation
of androgen． This androgen replacement seemed to be satisfactory．
  2） Eleven men with impaired spermatogenesis wete alsQ put en mester610ne， but the result
was not satisfactory as to rebound phenomenon．
  3） Androgenic action of mesterolone on the accessory sex glands could be expected from
the facts that the seminal plasma fructose and cholesterol increased in some cases after its
administration．
  4） Liver function was not impaired in any case even by long term treatment．






















































mesterolone （la－methyl－5a－androstane－173 ol 3－
one）は次のような構造式を有する．（Fig．4）
 これまで経口的に有効とされるandrogen剤のごと
く，C17 alkyl置：換ステロイドではなく Cl alky1置
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体 型投与量× 発毛状態 陰 茎 勃 起射 精 肝  機  能 効果@定備   考症 例mo。 年令
原発性








21．Y．40原発四肢            長 身
3T．Z．24続発四肢            長身
4T．S．24原発四肢            長身
5H．A．30原発四肢            長身
6Y．M．21原 発 正 常














































     性染色体XY














































16．5 ［ 14．0  やや5  有効 既 婚
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（一） （一） （十）  t］x






































  前   （一） （一）
























































































    mesterolone
    投与前に    91
















































































































































































































































































































































ゆ   コ ヒゆ ね  ゆ  ヒ 
日 目 目 日 ε 日
ρoo 寸 寸（N
三8El）£E2曽
T xx KK NK xx Nx xx Kx xx xK xx
v
TNx Kx xx xx Kx xK Nx NK Nx xx
v
“L［Fl xK xN NXt NX xX xx ．xL ．｝ xK ．xし
い一・い鷺。X一。・
〈 ミ ミ xx ミ xx NX NX NX衡ミ
（i） xX xX NN NX xK NX NX NX NX KX
v
Cl） ．x“ ．xt ．xL xx Nx Nxt ．x4 Nx ．KL x“N
v
TKN xX xK xX xx xX xK xK NK NX
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  機能・ 30mg×40






















10 28 3 5．0
1：ll舗
30mg×205 70 4．0不 明
11 j34 ］ 4 フ0 5．0造精  30mg×20  機倉旨    30mg×2（〉
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